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金 額 同比（％） 金 額 同比（％） 金 額 同比（％）
1978年 0.5 0.5 0 0.5
1979年 0.8 67.4 0.6 21.7 0.2 41,900 0.4
1980年 3.1 303.9 0.8 35.7 2.4 1,019.1 -1.6
1981年 4.6 47.6 0.8 -1.3 3.8 63.4 -3.1
1982年 2.8 -39.4 0.8 12 1.9 -49.5 -1.1
1983年 2.5 -10.8 0.9 7.1 1.6 -18.6 -0.7
1984年 5.5 123　 1.3 42.2 4.3 169 -3.0
1985年 11.0 99.1 1.2 -9.4 9.9 131.8 -8.7
1986年 9.6 -13.3 1.4 24.1 8.1 -17.7 -6.7
1987年 15.2 58.7 2.9 100.7 12.3 51.3 -9.4
1988年 27.2 79.5 4.8 65.7 22.4 82.7 -17.6
1989年 34.8 28.0 5.9 22.5 29.0 29.2 -23.1
1990年 40.4 16.1 7.7 30.4 32.8 13.2 -25.1
1991年 57.9 43.3 11.3 47.1 46.7 42.3 -35.4
1992年 74.1 23.9 11.2 -0.6 62.9 34.7 -51.7
1993年 144 94.3 14.6 30.5 129.3 105.6 -114.7
1994年 163.2 13.4 22.4 53.2 140.8 8.9 -118.4
1995年 178.8 9.5 31 38.4 147.8 5.0 -116.8
1996年 189.8 6.1 28 -9.6 161.8 9.5 -133.8
1997年 198.4 4.5 34 21.2 164.4 1.6 -130.5
     
1998年 205.0 3.3 38.7 13.9 166.3 1.1 -127.6
1999年 234.8 14.5 39.5 2.1 195.3 17.4 -155.8
2000年 305.3 30.1 50.4 27.6 254.9 30.6 -204.5
2001年 323.4 5.9 50 -0.8 273.4 7.2 -223.4
2002年 446.7 38.1 65.9 31.7 380.8 39.3 -314.9
2003年 583.6 30.7 90.0 36.7 493.6 29.7 -403.6
2004年 783.2 34.2 135.5 50.4 647.8 31.2 -512.3
2005年 912.3 16.5 165.5 22.2 746.8 15.3 -581.3
2006年 1,078.4 18.2 207.4 25.3 871.1 16.6 -663.7







































1989年 539 9.3 1.6 4.7
1990年 1,103 104.6 15.2 2.2 43.2 6.3
1991年 1,735 57.3 13.4 4.7 109.9 10.8
1992年 6,430 270.6 13.2 10.5 125.5 9.5
1993年 10,948 70.3 13.1 31.4 198.7 11.4
1994年 6,247 -42.9 13.1 33.9 8.0 10.0
1995年 4,847 -22.4 13.1 31.6 -6.8 8.4
1996年 3,184 -34.3 13.0 34.8 9.9 8.3
1997年 3,014 -5.3 14.4 32.9 -5.4 7.3
1998年 2,970 -1.5 15.0 29.2 -11.4 6.4
1999年 2,499 -15.9 14.8 26.0 -10.8 6.4
2000年 3,108 24.4 13.9 23.0 -11.7 5.6
2001年 4,214 35.6 16.1 29.8 29.8 6.4
2002年 4,853 15.2 14.2 39.7 33.3 7.5
2003年 4,495 -7.4 10.9 33.8 -14.9 6.3
2004年 4,002 -11.0 9.5 31.2 -7.7 5.1
2005年 3,907 -2.4 8.8 21.6 -31.0 3.6
2006年 3,752 -4.0 9.1 21.4 -0.7 3.4
合 計 71,847 439.1
（出所）商務省
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（訳者あとがき）
本稿提出後の11月上旬，両岸関係に大変化が生じたため，初稿段階で，著者による，は
じめに，および第１表の追加・修正がおこなわれた。訳出にあたり，福建・台湾４港の詳
細記述部分（四－１部分）を著者の諒解をえて省略した。
